






Conception of industrial social work and its prospect and problems    
- Approach to the characteristics of industrial social workers and their new 
role in supporting working women in child rearing and senior care ‐
Mayumi MARUME
In recent years, a new category called industrial social work has evolved into its own 
distinct group among other particular social works such as medical, community, education, 
etc.
Industrial social work is social services executed in industrial fields and it serves as a 
support system for those with welfare needs.  Industrial social workers enter into a service 
agreement with companies to provide assistance to their employees and their families.
In this research, the author began with listing several concepts that were similar or related 
to this new group and identiﬁ ed the relationship with one another accordingly. 
Secondly, the author clariﬁ ed what industrial social work entails, to whom and speciﬁ cally 
what type of support was provided.  The author mainly interviewed pioneering 
practitioners in the industrial social work ﬁ elds, with only a few of whom practice in Japan.  
She explored the differences between industrial social work and other social works and 
identiﬁ ed their characteristics in comparison with other professions in the ﬁ eld of social 
works.
Furthermore, the author recognized not only the difficulties and problems seen in its 
execution in the beginning, but also identiﬁ ed the problems and prospects of the future.  
Her research brought forth direction with which industrial social work should follow in its 
development.
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企業との関係 「企業」が「雇用」 「雇用主（ＥＡＰ）が契約した企業」へ「派遣」 「企業」と「直接契約」
援 助 対 象 企業の顧客 労働者 労働者とその家族
手 法 ソーシャルワーク カウンセリング等 ソーシャルワーク
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注記
１）ソシアルプランＥＡＰ　代表者。
２ ）ＴＨＰ心理相談員とは、1988年に厚生労
働省から提唱された「心とからだの健康づ
くり」（ＴＨＰ）において、勤労者の健康
増進のために行う心理相談を担う者であ
る。それまでの心理相談は職場外のカウン
セラーが中心に行っていたが、この資格の
普及を契機に、職場内で心理相談員を養成
しやすくなった。なお、資格は中央労働災
害防止協会の開催する３日間の「心理相談
専門研修」を受講し、ＴＨＰ指導者として
登録した者に付与される。
３ ）「次世代育成支援対策推進法」とは、急
速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会
を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育
成される環境の整備を図るため、2005～
2015年の10年間に集中的かつ計画的に取り
組むべく、国や地方公共団体のほかに、一
定規模以上の事業主による行動計画の策定
を義務づけたものである。
４ ）「一般事業主行動計画」とは、企業が社
員の仕事と子育ての両立を図るための雇用
環境の整備や、子育てをしていない社員も
含めた多様な労働条件の整備などに取り組
むに当たり、計画期間や目標その目標達成
のための対策と実施時期を定めたものであ
り、都道府県労働局へ届けることになって
いる。
